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Inverted papilloma of the bladder is an uncommon urothelial neoplasm. Although it is traditionally
regarded as a benign tumor, there are conﬂicting data on multiplicity, reccurence rate, and association with
urothelial carcinoma. From 2005 to 2011, 14 cases of inverted papilloma of the bladder were diagnosed at
our hospital. Clinical features of 14 cases were summarized. These patients ranged in age from 25 to 81
years (mean, 61 years). The most frequently occurring symptom was gross hematuria. Eleven bladder
tumors arose from the trigone or near the bladder neck. One case was associated with urothelial carcinoma.
One was suspected to be a case of tumor recurrence. All other patients were free of tumor recurrence
during the mean follow-up of 16.4 months (range, 0-75 months). This study does not suggest the malignant
potential of inverted papilloma. However, since inverted papilloma may correlate with urothelial
carcinoma. Post-treatment follow up for inverted papilloma should include cystoscopic follow up.
(Hinyokika Kiyo 58 : 471-474, 2012)









今回われわれは膀胱 inverted papilloma 14例を経験し
たので，文献的考察を加え報告する．
対 象 と 方 法
2005年 1月∼2011年12月までの過去 7年間に当院泌











例，多発 3例であった．腫瘍径は平均 10 mm であり，
2∼25 mm であった．膀胱内発生部位の内訳は，膀胱
















であった．再発疑われた 1 例は肉眼的に inverted
papilloma が疑われたが，他院で手術施行されたため，
泌尿紀要 58 : 471-474，2012年 471
Table 1. Patient and tumor characteristics in 14













































尿路の inverted papilloma は1963年 Potts ら2)により
組織学的に粘膜下の間質に向かって乳頭状の発育した
腫瘍として第 1例が報告された．本邦では1971年に稲









































○3 を満たしているものを inverted papilloma としてお
り，○4∼○6は必須ではないとされている13)．
さらに，日常診療で inverted papilloma と内反性に
増殖する膀胱癌との鑑別が困難なことがある．その場
合には，CK20，Ki-67，p53 などの免疫染色や FISH
法が用いられる．Jones ら14) は inverted papilloma 15例
と内反性に増殖する膀胱癌29例の検討を行っている．
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Fig. 1. Inverted papilloma demonstrating inverted
growth pattern with uniform cellular pattern
without atypia. Overlying urothelial layer
is intact (HE stain, ×40).
あったが，後者は21例（72％）で異常を認めた．
腫瘍を覆っている尿路上皮は正常であるため，尿細
胞診は inverted papilloma の診断には有用ではないと
されている3)．しかし，Witjes ら15)は尿細胞診は14％
（22例中 3例）に軽度異型性があったと報告している．
自験例でも14.3％（14例中 2例）で class III 以上であ
り，そのうち 1例は class IV であった．Class IV の症
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